

















The purpose of this research was to study the following two points. The first was to clarify the relationship
between past experiences of art activities and the formation of self-efficacy in current art activities. The sec-
ond was to clarify the relationship between self-efficacy and four possible factors as to why students have
continued to engage in art.
The 314 participants, 139 male and 175 female university students, responded to a questionnaire on :（1）
their experiences of art activities from kindergarten to university,（2）four factors as to why they have con-
tinued to engage in art, and（3）an Art Self-Efficacy Scale（ASES）.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――







A Study of the Formation of Self-efficacy on Arts Activities :
Focusing on Past Experiences and Factors for Continuation
Hiroshi Ue
A Study of the Formation of Self-efficacy on Arts Activities : Focusing on Past Experiences and Factors for Continuation ● ● ○
































































The result for the first point was that students who continued to engage in arts from junior high school to
university showed a higher ASES than those who did not. The result for the second was that students who,
in artistic activities,（a）had influential friends,（b）immersed themselves for a comparatively long time,（c）
maintained goals, and/or（d）suffered setbacks, showed a higher ASES compared to those who did not.
● ● ○ Key words 自己効力感 self-efficacy／芸術活動 arts activities／形成過程 developmental
process


































































（McCormick & McPherson、 2003 ; McPherson &
McCormick、2006）や、楽器や発声の練習意欲との関
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調査対象者 大阪府下 2校と奈良県下 1校の 4年制
私立大学に通う学生 314名（男子学生 139名、女子学
生 175名、平均年齢 20.0±1.1歳、18歳 35名、19歳



































































































Figure 1 7つの年齢区分と 3系統に分類した芸術活動毎の度数
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キャリアパターン キャリアパターン内容 幼児期 児童期 青年期 大学 男子学生度数
女子学生
度数
幼児・児童・青年・大学 幼児・保育から大学の 7つの年齢区分において 6区分以上連続実施 ○ ○ ○ ○ 6 29
幼児・児童・青年 幼児・保育，小学校，中学校，高校において 2区分以上連続実施 ○ ○ ○ 5 16
児童・青年・大学 小学校，中学校，高校，大学において 2区分以上連続実施 ○ ○ ○ 10 26
幼児・児童 幼児・保育，小学校において 2区分以上連続実施 ○ ○ 15 25
青年・大学 中学校，高校，大学において 2区分以上連続実施 ○ ○ 10 14
単発 7つの年齢区分のうち 1区分のみの実施 22 18
中断復帰 一時期中断し再開した実施 17 32
未実施 7つの年齢区分に実施経験なし 54 15
Figure 2 男女別に示した 8つのアーツ・キャリアパターン毎の度数（*p＜.05.）








































Figure 3 男女別に示した 8つのアーツ・キャリアパターン毎の ASES 尺度得点
Table 2 男女別に示したアーツ・キャリアパターン毎の ASES 尺度得点と下位検定（上段：平均，下段：標準偏差）
キャリアパターン














































1, 2, 3, 4, 5, 6＞7**
5＞8* 26.21
a 男子学生 df（7,131），女子学生 df（7,167）
*p＜.05. **p＜.01.
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計 158名を除く 156名（男子学生 46名、女子学生
Table 3 男女別に示した 7つの年齢区分毎の芸術活動の経験の有無による ASES 尺度得点
幼保 小学校 1～2年 小学校 3～4年 小学校 5～6年 中学校 高校 大学



























































































































a 男子学生 df＝137，女子学生 df＝173
*p＜.05. **p＜.01.
Figure 4 男女別に示した 7つの年齢区分毎の芸術活動の経験の有無による ASES 尺度得点




























Table 4 男女別に示した芸術活動の体験期間毎の人的サポートによる ASES 尺度得点
0．体験なし 1．1区分体験あり 2．2区分以上体験あり
F a η2 下位検定 MSE























































































a 男子学生 df（2,43），女子学生 df（2,107）
b「1区分体験あり」の度数は 3名であることから，統計量は参考値として示した。
**p＜.01.
Table 5 男女別に示した芸術活動の体験期間毎の成果・結果による ASES 尺度得点
0．体験なし 1．1区分体験あり 2．2区分以上体験あり
F a η2 下位検定 MSE



























































a 男子学生 df（2,43），女子学生 df（2,107）
*p＜.05.
Table 6 男女別に示した芸術活動の体験期間毎の傾注度による ASES 尺度得点
0．体験なし 1．1区分体験あり 2．2区分以上体験あり
F a η2 下位検定 MSE























































































a 男子学生 df（2,43），女子学生 df（2,107）
*p＜.05. **p＜.01.
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Table 7 男女別に示した芸術活動の体験期間毎の挫折経験による ASES 尺度得点
0．体験なし 1．1区分体験あり 2．2区分以上体験あり
F a η2 下位検定 MSE
M SD n M SD n M SD n
男子学生
挫折経験 14.78 5.67 27 21.14 5.55 7 18.08 6.64 12 3.72* .15 0＜1 34.99
女子学生
挫折経験 17.51 4.58 35 20.67 5.37 39 20.86 5.36 36 4.79* .08 0＜1, 2 26.30
a 男子学生 df（2,43），女子学生 df（2,107）
*p＜.05.
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